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Editorial 
Once again, socio-economic righrs are centre-stage in this issue of Law, 
Democracy and Development. This should not be seen as coincidental. The 
fact that the same theme has dominated four of Loo's last five issues 
reflects the crucial importance of the area encompassed by these rights at 
the present stage in South Africa's transition. Not to put too fine a point on it: 
social inequality in our country embodies a crisis of national proportions. 
No society can hope for enduring stability. let alone growth. if large num-
bers of its citizens are consigned to poverty and 1Iliteracy while a small 
minority enjoy extremes of wealth. 
A recent report sums up our position as follows: 
The single most important issue facing South Africa 10 years after the tran-
sition to democracy is breaking the grip of poverty on a substantial portion of 
its citizens. There is a consensus amongst most economic and political analysts 
that approximately 40 percent of South Africans are living in poverty - with 
the poorest 15 percent in a desperate struggle to survive, I 
With a Gini coefficiem
7 
of approximately 0.6, South Africa's income distri~ 
bution (along with that of Brazil) is one or the most unequal in the world 
It is no longer simply a racial dichotomy; the Gini coefficient is at its 
highest within the African population group. The effects are likewise all-
pervasive It reflects, amongst other things, a huge, self~perpetuating 
under development or South Africa's human resources. Addressing this 
explosive disparity may be seen as the central objective of the socio~ 
economic rights enshrined in the Constitution - not by extending welfare 
to the poor but proViding a basis of dignity and selt-development for those 
whom market forces have rendered destitute or marginaliscd, with a view 
to (re)absorbing them into the mainstream of social life.·' 
The articles that follow focus on various socio-economic rights in inno-
vative ways, suggesting devices for the (re)interpret3Cion of the rights and 
duties in question as well as institutional reforms aimed a[ enhancing their 
elfeet. 
Nico Steytler outlines [he obligations resting on local government [0 give 
effect to socio-economic rights. focusing in particular on the legislative 
Landman EP f'[ (11 Breaking the Grip oj POVf'rty and Inequality in South Africa 20()4~20J4 
Ecumenical j"oundarioll of Southern Africa (Dec 2003) 
2 Developed by rhe ltali(ln statistician Corrado emi (IHH4-1()65). (he 'Cini coefficient· IS 
a mCaSIJre of income (in)equaJily (lccording to which zero corresponds to perfen equal-
i(y (everyone has equal income) and 1 corresponds [0 absolute inequality {one person 
has all (he income) 
'3 The Preamble (0 the Constilution descrilles one of ils purposes as being LO 'I,ilmprove 










































LAW, DEMOCRACY & DEVELOPMENT 
framework in terms of which privatisation of municipal services may 
occur. Privatisation is defined as 'the process whereby a state function is 
transferred to a private actor who performs the function for profit'. The 
paper notes the concerns which have been raised about the success of 
privatised service delivery in providing those services on an equitable and 
affordable basis. To the extent that the provision of basic services gives 
expression to certain socia-economic rights. the question arises whether 
privatisation of these services 'undercuts the realisation of these rights'. 
Listing the current mechanisms used by municipalities in delivering mu~ 
nicipal services, the author argues that the process and end result of 
privatising a basic municipal service must comply with the normative 
framework (or human-rights paradigm) of socio-economic rights. 
Danwood Mzikenge Chirwa, exploring the same theme, focuses on the 
context in which water privatisation is occurring. Privatisation, it is sug-
gested, encompasses many forms of private sector involvement over and 
above full divestiture, including corporatisation, ring-fencing, cost recov-
ery measures and deregulation. The provision of water, however, is di-
rectly connected to the enjoyment of the constitutional right of access to 
water. Water service delivery mechanisms and policies must therefore be 
in accordance with constitutional principles, which the article proceeds to 
examine. It then deals with some of the human rights concerns arising 
from the process of privatisation relating to 'the accountability of the 
parties involved, the participation of communities in decisions that affect 
their day-to-day lives and access by poor communities to water services'. 
It concludes by recommending a number of safeguards which the Munici-
pal Systems Act' could incorporate, including a human rights impact 
assessment when considering various service delivery options, preferring 
service providers with good human rights records, laying down a monitor-
ing and regulatory framework for privatisation and, last but not least, 
ensuring that pricing and disconnection policies do not overburden poor 
communities. 
Nomthandazo Ntlama turns to the question of monitoring the implemen-
tation of socio-economic rights which, it is noted, enjoy "hard' protection 
(through the courts) as well as 'soft' protection (through non-judicial 
institutions). The author discusses the constitutional mechanisms used in 
the latter context and, in particular, the mandate of the South African 
Human Rights Commission (SAHRC) to perform this function. The inter-
national system of monitoring and reporting on the implementation by 
governments of their obligations in terms of international law, it is argued, 
may be seen as an important point of reference. The article considers the 
advantages of this system and examines how the SAHRC can benefit from 
following its precedent. Information gathered by the SAHRC in terms of 
section 184(3) of the Constitution, it is suggested. 'must be analysed and 
evaluated in terms of its duty to monitor and assess the observance of 
human rights in the Republic'. In addition, the author highlights the need 











































for NGOs to be more involved in the moniwring process and the positive 
contribution they CQuid make, especially in providing a more balanced 
and critical analysis of information submiucd to the SAHRC 
Kenneth Creamer is likewise concerned with the implementation of 
socio~economic rights, focusing on (he issue of children's socio~economic 
rights as a case in point. The article sets OUt to develop a basic framework 
for assessing government programmes which are designed to promote the 
realisation of these rights. A central theme, given the difficulties faced by 
the courts in adjudicating disputes with complex socio~cconomic ramifica-
tions, is that both the Executive and thc Legislature should be guided by 
rights jurisprudence in exercising their functions in this area - more 
specifically, that the entire process of implementing socio,economic rights, 
from planning and budgcting to legislation and oversight, should be 
informed by jurisprudential developments relevant to the interpretation of 
the rights in question, This would serve to clarify not only the extent of the 
government's obligations but also the extent to which government pro-
grammes and budgets for advancing these rights are likely to pass consti, 
tutional muster. Given that Parliament is currently empowered only to 
accept or reject, but not amend money bills tabled by the Executive, it is 
argued that Parliament needs to enact a statute providing for the amend-
ment of money bills as required by section 77(3) of the Constitmion. 
Sam Rugege addresses a vexed question that has been at the centre of a 
great deal of controversy of late: the issue of land redistribution in Zim, 
babwe and South Africa. While access to land is not explicitly recognised 
as a socio-economic right in international human rights instruments, 
section 25 of the South African Constitution places an express duty on the 
state to 'take reasonable legislative and other measures, within its avail-
able resources, (Q foster conditions which enable citizens (Q gain access (Q 
land on an equitable basis'. In a thought,provoking and extensively re' 
searched article the author analyses the problem of landlessness ariSing 
from a legacy of colonial conquest in both countries as well as the legisla-
tive and practical measures adopted by [he governments of both countries 
- in the case of Zimbabwe since [980, in (he case of South Africa since 
1994 - in addressing it. Neither country, it is argued, has made sufficient 
progress towards its target of providing the landless with land. In South 
Africa, although the state has not treated the issue of land distribution as a 
high priority and has not made use of its powers of equitable expropria-
tion, the article notes that a legal framework exists to do so. In Zimbabwe 
(he situation is more difficult. While most while farms have been expro-
priated, it has happened in a process marked by violence and abuse that 
has enriched a political eilte while many peasants remain without land. 
Zimbabwe, it is argued, needs to return to the rule of law and allocate land 
primarily on (he basis of need. For this, however, the assistance of the 
international community will be vital. 
Turning to an area that will be less well-known to most South African 
lawyers, Najrna Moosa and Shaheena Karbanee investigate a question of 
considerable importance to women in the world-wide Islamic community: 
the right of a divorced woman in terms of Muslim personal law to mainten-










































LAW, DEMOCRACY 6< DEVELOPMENT 
women are not employed outside the home and, with the power to pro-
nounce divorce vested exclusively in men, may be left destitute should 
their husbands exercise this power. While the relevant text does not 
explicitly provide for maintenance after divorce, the authors align them· 
selves with those scholars who contend that there is scope in Islamic 
jurisprudence to assert such a right. From a survey of case law in South 
Africa and the Indian subcontinent it is suggested that, while there is a gap 
between the rights theoretically granted to women in Islam and what 
happens in practice, there also are also signs of renewal. The conclusion is 
that recourse to secular courts has provided only partial relief and that 
Islamic law itself offers sufficient mechanisms to remedy the inequalities 
suffered by Muslim women in this regard. 
Finally, Craig Bosch deals with the issue whether persons who are 
company shareholders or close corporation members can also be em-
ployed by those entities. The relevance of this seemingly technical ques-
tion in the area of democracy and development lies in the fact that only 
'employees' (as defined) are covered by the statutes giving effect to the 
constitutional rights to fair labour practices and equal treatment in the 
workplace. The age of globalisation, however, has seen a proliferation of 
atypical employment relationships and, increasingly, workers participating 
in business ownership. While focusing on the latter category, the article 
revisits the long-standing judicial engagement with the definition of 'em-
ployee' and, in so doing, sheds light on the inquiry more generally. In light 
of case law in South Africa and the United Kingdom it is concluded that 
close corporation members or shareholders - even majority shareholders -











































Une fois de plus, les draits SOCio"Economiques sont au centre de ce 
numero de Law, Democracy and Development. II ne s'agit aucunement 
d'une coincidence. Le fait que Ie meme theme ait domine quatre des cinq 
derniers numeros de LDD demontre I'importance des questions couvertes 
pas ces droi(s a ce moment precis de la periode de transition en Afrique 
du Sud. Pour ne pas macher nos mots: l'inegalite sociale dans notre pays 
prouve qu'iI y existe une crise aux proportions nationales. Aueune societe ne 
peut esperer une stabilite durable, ni me me de [a croissance, 5i des franges 
entieres de sa population vivent dans la pauvrete et l'analphabetisme pen-
dant qu'une petite minorite profite d'une abondance de richesses. 
Un rapport recent resume notre position de la sorte: 
Le probleme Ie plus imponant auquel l'Afrique du Sud doit faire face lOans 
apres la transition democratique, est ll'E~tre capable de briser la chappe de pau-
vrete dans laquelle vit une portion substantielle de la population. II existe un 
consencus parmi les analystes economiques et politiques qui ad met qu'environ 
40 % des Sud-Atricams vivent dans la pauvrete dont ! 5 % essayent desespere-
ment de survivre.' 
Avec un coerficienr' de Gini a environ 0,6. la distribution des revenus en 
Afrique du Sud (comme celie du Bresil) est I'une des plus inegales au 
monde, II ne s'agit plus simplement d'une dichotomie raciale car Ie coeffi-
cient de Gini est au plus haut au sein de la population africaine. Les effets 
sont similaires et omnipresents. eela demontre, parmi d'autres choses, un 
enorme sous- developpement qui se perpetue dans Ie domaine des res-
sources humaines sud-africaines. Resoudre cetre disparite explosive de-
meure l'objectif central des droits socio-economiques inscrits dans la 
Constitution - II ne s'agit pas d'etendre les aides sociales pour les pauvres 
mais d'offrir un fandement de dignite et de develappement personnel pour 
ceux que les forces du marche ont rendu sans moyens de survie ou margin-
alises avec pour objectif de les (re)absorber dans la vie sociaJe de la nation.~ 
Les articles qui suivent mettent I'accent sur divers droits soclo-economiques 
de fa<;:on innovante, suggerant des outils pour la (re)interpretation des 
droits et des devoirs en question ainsi que des reformes institutionnelJes 
pour mieux amoliorer leurs effets. 
I Landman EP el (if Breaking the Gnp of Poverty and trlt'quaflty in South Africa 2004-20/4 
Ecumenical Foundarion of SouthcffI Arflra (OfT 20(3) 
2 Deve!oppe par Ie s[atis[icien i[alien COrrd[JO Gini (1884-1965). !I! codficielH de 'Gini' 
e."t [me LJnil(; de flle."lIre de l'egaJlte ou I'inegdlite des revenus dans !aquelle Ie zero 
represenle I'egalite parfaire (toul Ie fllonde poss(!de de." revenus egauxl ct I corre-
spond a l'inegaJite absolue (une personne detient tous les revenus). 
') Le Preamblilc de ld CrmstiLurlon decrit !'un des ces buts qUi est 'd'ameliorer la qualite 
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Nico Steytler souligne les obligations des collectivites locales afin de creer 
des effets quant a ses droits socio~economiques en mettant I'accent sur Ie 
cadre h~gisJatif dans lequel les privatisations municipales peuvent avoir 
lieu. La privatisation est definie comme 'Ie processus au une fanctian de 
I'Etat est transfere it un acteur prive qUi s'acquitte de cette fanclian pour 
obtenir des benefices', L'article s'interesse aux inquietudes quant au 
succes des prestations de service privati sees offrant des services equi-
tables et accessibles a toutes les bourses. La prestation de services elf!-
memaires est I'expression de certains droi(s socio-economiques et, I'on 
peut se poser la question de savoir si la privatisation de ces services 'mine 
la realisation de ces droits'. Etablissant une liste des mecanismes actuels 
utilises par \es municipa\ites pour la prestation des services municipaux, 
\'auteur demande a ce que ce processus et son resultat final respectent Ie 
cadre normatif (ou Ie paradigme des droits de I'homme et de la personnel 
des droits socio-economiques. 
Danwood Mzikenge Chirwa, explore Ie meme theme, mettant I'accent 
sur Ie contexte dans lequel la privatisation des eaux a lieu. La privatisa-
tion, comme iI la decrit, englobe de nombreuses formes d'implication du 
secteur prive, en particulier, l'entiere perte de droits enrrainant la corpora-
tisation, la protection des interets prives. des mesures de recouvrement 
des couts et la deregulation. La prestation des services des eaux est ne-
anmoins directement liee au droit inscrit dans la Constitution d'acces a 
I'eau potable. Les mecanismes et les politiques de prestation des services 
des eaux doivent, par consequent, etre alignes sur les principes constitu-
tionnels que cet article examine. Celui-ci s'interesse egalement aux in-
quietudes dans Ie domaine des droits de l"homme et de la personne qui 
decoulent du processus de privatisation et qUi sont liees a 'Ia responsa-
biHte des parties en presence, Ja participation communautaire en ce qUi 
concerne les decisions les concernant dans leur vie de to us les jours et 
I'acces a I'eau potable pour les communautes pauvres'. L'article se con-
clue en recommandant une serie de clauses de sauvegarde que la Loi sur 
les Systemes Municipaux (Municipal Systems Act en anglais)' pourrait 
incorporer apres amendements et qUi comprend une evaluation d'impact 
sur les droits de l'homme et de la personne en ce qUi concerne les options 
disponibles quant a la prestation de differents services. On aura tendance 
a preferer des prestateurs de services possedant une bonne tradition de 
respect des droits de l'homme et de la personne, qui etablissent un cadre 
de surveillance et de regulation pour la privatisation et qui. en dernier lieu 
ici mais fort important dans Ie contexte en question, s'assurent que les 
politiques tarifaires et de deconnexion ne surchargent pas plus encore les 
communautes pauvres. 
Nomthandazo Ntlama se tourne vers la question de la surveillance de la 
mise en place des droits socio-economiques qui, iI faut Ie noter, est fort 
protegee par les tribunaux et peu protegee par les institutions non-
judiciaires. L'auteur de cet article commente les mecanismes constitution 











































nels usites dans Ie second cas de figure et. en particulier, Ie mandat de Ja 
Commission sud-africaine des Oroits de ['Homme et de la Personne 
(SAHRC en anglais) pour s'assurer du respect de ceux-ci. Le systeme 
international de surveillance et de rapport en ce qUi concerne la mise en 
place par les gouvernements de ces droits vis-a-vis du droit international 
peut etre vue comme un point important de reference. L'article se penche 
sur les avantages de ce sysu~~me et examine la maniere dont la SAHRC 
peu( tirer elle-meme des avantages des precedents legaux. Les informa-
tions collectees par la SAHRC en accord avec la section 184(3) de la Con-
stitution, 'doivent etres analysees et evaluees selon son devoir de 
surveillance et d'evaiuation du respect des droits de I'homme et de la 
personne dans la Republique'. De plus, I'auteur soullgne Ie besoin qu'ont 
les ONG d'etre plus impliquees dans Ie processus de surveillance et, la 
contribution positive qu'elles pourraiem apporter en particulier en offrant 
une analyse plus equitable et plus critique des informations soumises a la 
SAHRC 
Kenneth Creamer est egalement inquiet de la mise en place des droits 
socio-economiques et il s'imeresse (Out particulierement a la question des 
droits socio-economiques des enfants en tant que cas precis. Son article 
tente de deveiopper un cadre de base pour l'evaluation des programmes 
gouvernementaux qui sont conyus pour promouvoir la realisation de ces 
droits. Un theme central, etant donne les difficultes auxquelles les 
tribunaux doivent faire face dans l'adjudication des confiits aux ramifica-
tions socio-economiques complexes, est que I'Executif et Ie Legislatif 
devraient etre guides par 1a jurisprudence dans I'exercice de leurs fonc-
tions - c'est a dire que Ie processus complet de mise en place des droits 
socio-economiques, de la planification et de la budgetisation a la legisla-
tion et Ie contra Ie, devrajt etre influencee par les derniers developpement 
en jurisprudence s'appliquant a I'interpretation des droits en question. 
Cela permenrait de clarifier I'etendue des obligations du gouvernement 
mais aussi, la chance qu'ont les programmes et les budgets gouvernemen-
taux de faire avancer ces droits et d'etre acceptes par 1a Constitution. 
Etant donne que Ie Parlement est actuellement seulement autorise a 
accepter ou a rejeter, mais non a amender, les propositions de lois 
budgetaires erablies par l'Executif, on a rendance a affirmer que Ie Parle-
ment doit voter une loi qui permettrait l'amendement des propositions de 
lois budgetaires comme Ie requiert la section 77(3) de la Constitution. 
Sam Rugege se penche sur une question des plus delicates qUi est au 
centre d'une grande contreverse recemment: celie de la redistribution des 
terres au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Bien que l'acces a la terre ne 
soit pas pas explicitement reconnue comme un droit socio-economique 
par les instruments internationaux de defense des droits de l'homme et 
de la personne, la section 25 de la Constitution sud-africaine insiste sur Ie 
devoir qu'a l'Etat de 'prendre des mesures legislatives raisonables et 
aucres, selon les ressources disponbiles, afin de faciliter des conditions qui 
permettent aux citoyens d'acceder if la possession de la terre sur une base 
equitable'. Dans un arcicle provocant et contenant des recherches en 
profondeur, I'auteur analyse Ie probleme du manque de terres decoulanr 
de I'heritage de la conquete coloniale dans les deux pays et, il etudie les 










































LAW, DEMOCRACY & DEVELOPMENT 
deux pays - dans Ie cas du Zimbabwe depuis 1980 et dans celui de 
I'Afrique du Sud depuis 1994 - afin de resaudre ce probleme. Aucun des 
deux pays, comme on I'analyse, n'a fait assez de progres pour realiser son 
but qui est d'offrir aux Sans-Terre la terre qu'ils reclament. En Afrique du 
Sud, bien que I'Etat n'ait pas traite Ie probleme de la redistribution des 
terres comme une priorite et n'ait pas utilise ses pouvoirs d'expropriation 
equitable, I'article note qu'un cadre jundique existe pour Ie faire. Au Zim-
babwe, la situation est plus difficile. Alors que la plupart des fermiers blancs 
ont ete expropries, ee[a s'est deraule au sein d'un processus marque par des 
actions violentes et des abus au profit de I'elite politi que pendant que de 
nombreux paysans demeure toujours sans terres. Le Zimbabwe, doit fetablir 
la legalite et I'ordre et allouer la terre selon les besoins. Neanmoins, pour 
atteindre eet objectif, ['aide de [a communaute internationale est vitale. 
Se tournant vers un domaine bien mains connu de [a plupart des ju~ 
ristes et des avocats sud-africains, Najrna Moosa et Shaheena Karbanee 
enquetent sur une question d'une importance considerable pour Jes 
femmes dans la communaute islamique: Ie droit auquel une femme 
divorcee a Ie droit d'obtenir une pension alimentaire selon Ie droit prive 
musulman a la suite de son divorce. En Afrique du Sud comme aitleurs. on 
remarque que la plupart des femmes musulmanes ne travaillent pas en 
dehors du foyer et, avec Ie droit de prononcer Ie divorce du pouvoir 
unique des hommes, elles se trouvent souvem sans ressources si leurs 
epoux se servent de ce pouvoir. Alors que les textes religieux ne parlent 
pas explicitement de pension alimemaire, les auteurs de cet articles 
rejoignent les vues des erudits qui pensent qu'iI existe une ouverture dans 
la jurisprudence islamique pour s'assurer de ce droit. D'apres une enquete 
juridique realisee en Afrique du Sud et dans Ie sous-continent indien, on 
peut conclure que, bien qu'iI existe un Fosse emre les droits theoriques 
donnes aux femmes dans l'lslam et ce qui se passe dans la pratique, iI 
existe egalement des signes de renouvellement. Neanmoins, les auteurs 
affirment que les plaintes devant les tribunaux seculiers ant apporte un 
soulagement partiel pour ces femmes et que la loi islamique elle-meme 
oFFre assez de mecanismes pour remedier aux inegalites dont souFFrem les 
femmes musuJmanes dans ce domaine. 
Finalement, Craig Bosch s'interesse a la question de savoir si les per-
sonnes qUi som actionnaires d'une emreprise ou membres proches d'une 
entreprise peuvent etre egalement employees par ces entites d'affaires. 
L'importance de cette question qui semble etre purement technique dans 
Ie domaine de la democratie et du developpement est Ie fait que seuls les 
'employes' (com me ils Ie sont definis) sont couverts par les lois qui de-
clenchem les droits constitutionnels inherents aux pratiques equitables du 
travail et de I'emploi et au traitement equitable sur Ie lieu de travail. 
Neanmoins, avec I'age de la mondialisation, on a vu la prOliferation de 
relations atypiques de travail et I'augmentation du nombre de travailleurs 
impliques dans la propriete d'une entreprise d'affaires. En mettant I'ac-
cem sur cette derniere categorie, I'article etudie de nouveau I'ancien 
probleme juridique de la definition d'employe' et, en cela, donne de 
nouveaux eciaircissements. D'apres des etudes de cas en Afrique du Sud 
et au Royaume-Uni, la conclusion de cet article est que des membres 
proches d'une entre prise ou les actionnaires d'une emreprise - meme les 
actionnaires majoritaires - ne sont pas necessairemem exclus de la deFinj· 
tion du statut d'employes. 
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